














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) Mombert， Geschichte d. Nationalokonomie， S.107 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(i) Roscher， Geschichte d. Nationalokonomie in Del巾 chland.(SS. 231， 232)参照





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) ¥V. Cunningham， Ad. Smith und die Mercanti1isten， Zeitschrift fur die gesammte Staat-
swissensch司ft.1884・S・46


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) Sir James Steuart， Principles of Political Economy. VoI. 1. BK. I. Ch. XXVIII 
(PP. 394ー〉
(2) Marx， Das Kapital， 1.Abschnitt， 1.Kap. 
1 !...!~さ鱗ベ己$:緋 Q}や待やみJ慢心 tヨみやヰゴ Q I'も~~~，，~o ト--R~t-宮、代..L-:負担 "tJ~寝苦 ω 今年1賎E
Jど，.c¥"tJ l t-1ベ IJ "tJ~定包~ ~ 1 Q何世会以災い~mQ~争時総-ÑJ保持\~-Q ~4.11" {nE!りや緩(組経)"tJ 
~県!lI[キJ ，.c.. 切 l }-1"1 ~Jω:長沼崎将〈拙)0
割 以詮0~唱j詔み出~E!己段安4よ時 ..，.p Q 中'J->¥-' ¥，，¥，毛主主八*，-0争点oza' ~~~e.1È t-Qo L'argent n'etant pas capable d' apporter p沼
lui meme de nouvelles valeurs むnsla circulation-n'est qu'une richesse conventionelle.“くForbonnais，Principes economiques 
Ch. I.-Heyking ibid. S. 8. 0nnEg己4 ぬ。〉
ロ岳、 ~0 1!えぬ定..，.plffi:縫P~斥時OS話己4ぷL21併説巴~2.~己申〈己認判や..，.p 0P立将二平:'" D式創出Q~~~04<揺令ピ I ~話己彊
~-R~ぎv箆4く->m思ニ ..，.p 0~ノ必時O -N己 l丘->\-'銅器姻置関口彊~記'~-R:;--'" -<0良ぐヤ'J:廷傑己.L6C¥ ¥-'" ~主催込 E国ムヰ嶋崎"Q
P-R点。-N己.L6Ç\\-，感受\-，~la0締結中'J :. -1 ' ，中J'.Rl言岩ピ将点。 “The greatest part of things really useful to the life of 
man， and such as the necessity of subsisting made the first commonerS of the world look after...・H ・..are generally 
things of short duration; such as， ifthey are not consumed by use， will decay and perish of themselves: gold， silver and 
diamonds are things that fancy or agreement hath put the vαlue on， more than real use， and the necessury support of life. 
Now oI these good things which nature hath provlded in common. every one had a right (as hath been said) to as much 
as he could use， and property in a1 tho.t he could e佐ctwith his labour; a1 that his industry could extend to， toalter from 
the state no.ture had put in it， was his. He that gathered a hundred bushels of acorns or apples， had thereby a property in them ; 
they were his goods as won as gathered. IIe was on1y to 100k that he used them beforc th巴Yspoilcd， e1se he took more than 
his share， and robbed others. Ancl indeed it ¥vas a foolish thing， as well as dishonest， to hOlrd up more than he could 
make use of. If he gave away a part to any body else， so tho.t itperished not uselessly in his possession， these h~ al'io 
made use of. And if he a1so bartered mvay plums， th江twou1cl have rotecl in a week. for nuts tho.t woulcl last goocl for 
γ-.;:弓へか>=-.tI¥-i憶保 I {く平
短期名加盟寵
his eating a whole year he did no injury; he wasted not the common stock; destroyed no part of the portion:of the goods 
that belonged to others， so long as nothing perished uselessly in his hands. Again， ifhe would give his nuts for a piece 
01 metal pleased with its colour; or exchョngehis sheep， for shells， or wool for a sparkling pebble or a diamond， and keep 
th6se by him al his life he invaded not the right 01 others; he might heap as much 01 these durable things as he pleased; the 
exceeding 01 the bounds 01 his just property not lying in the largeness of his possession， but the perishing of anything 
uselessly in it. (1ρcke， Of Civil Government. ~ 46) And thus come in the use of money， some lasting thing that men might 
keep without spoiling， and that by mutualζconsent men would take without spoiling， and that by mutual consent men would : 
take in exchange for the true useful. but perishable supports of li1e. Cs 47) 
11-皐l~G~銑超低包や〈己主k毒EQ模実情士3矧規律可察， ，薪いの鎚RZふE基盤~~ゴ。是認時 LJ+' 当
E長壁Qさま鞍 !AE主~Zいや〈但召己資1規如実み1鱒匙~ ~ç trY7J;j百組， ，終心， ，同えぐ~... --<~ 0~~æ:m理
士三時いの J'側議題提重E;tmi，説よとの 445言葉~~Q æ:~理ラJ ....Jい輩、令時 J' 附やど。 -<~Q~坦紫士3寝起-R~
4くね凡S1~合 P 芯い軍法み1副t唱日 IÚÌ~よコ心告さ~ω~ ど 0~ミヰゴ時~企E緩や 1Q 向。震とを出siSE復十4
， ，どゃい建室岡〈霊生~G目黒今ù'" 社実情緒時Q~器使ω~~継い同容やみ'....Jい綿々低駐日時特(缶少0~ヨd
J台ど。退転ヤG時事2手紙幣~~G崎製~~今ùO契1ÚÌ，5tミど時盟主G~寝苦(ミ再選E) み~....Jい... -m:凶純繕!.2Im
組問走。メゥQ~!討辛1~~議Ggき， ，...長選定幸男鴇 Q Im~~ラù ....Jい隠さま Z-J宏ど G~1Q得。然化sl包~謡 J'
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) Bidennann. Uber den Merkantilismus. 1870， SS. nff. 
(2) A. Held， Carey's Socialwissenschaft und 'das Med王antilsystem1866， S. 165;及




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) ibid.， S 37 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) Ad. Blanqui， Histoire de 1活conomiepolitique， Paris 1837 t. I. p. 25 
(2) M'CulIoch， Discourse on the Rise， Progress， P，巴culiarObjects， and Importance of 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) Held. ibid. SS. 2ふ-27




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) Schmoller， Das Merkantils)司emin seiner historischen Bedeutung CJahrb. f. Gesetggbg， 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ぐ1)M. Weber， Wirtschaftsgeschichte， 1923， SS. 296-297 
(2) Mombert， Geschichte d. Nationalokonomie， 1927 SS. 117-118 
込
み
、
出
来
る
rけ
高
く
支
捌
か
ん
ご
の
庶
理
に
立
脚
す
。
目
的
は
外
部
に
資
す
る
図
家
機
関
の
力
企
強
大
な
マ
ー
カ
ン
チ
ソ
ズ
ム
は
従
っ
て
、
近
代
椛
カ
岡
家
の
形
成
争
意
味
す
、
而
し
て
其
手
段
は
、
、3ノ
直
接
に
は
王
侯
の
歳
入
増
加
に
あ
り
、
間
接
に
は
岡
氏
の
納
税
力
増
進
に
あ
り
』
さ
σo
ら
し
む
る
に
あ
る
。
通
営
な
り
ご
し
て
.
凶
家
経
済
波
(
口
町
ω
E
P
2
5注
目
]
5
E
r
r
o
H
W
E
E
-伝
)
の
名
和
に
其
特
徴
を
表
は
さ
ん
ざ
し
、
個
人
は
あ
ら
ゆ
る
方
面
に
於
て
全
腔
(
図
家
)
の
結
局
に
-
奉
仕
し
、
そ
の
利
盆
を
泉
げ
て
岡
家
の
目
的
に
従
ふ
ぺ
く
、
従
っ
て
経
済
も
亦
岡
家
の
目
的
に
奉
仕
す
ぺ
し
さ
の
傾
向
に
、
ぞ
の
本
質
や
」
求
め
ん
ざ
す
る
。
「
営
時
の
経
済
的
思
惟
の
中
核
は
一
図
の
経
済
合
、
岡
家
の
カ
の
後
展
に
最
も
有
数
な
る
が
如
き
方
向
に
向
く
る
が
匁
に
は
、
如
何
な
る
手
段
ご
方
法
が
最
も
遊
山
首
な
る
か
の
問
題
に
劃
す
る
答
解
で
あ
っ
た
。
此
理
由
ー
ー
ー
国
家
に
濁
す
る
経
済
の
屈
従
、
岡
家
に
よ
る
経
済
の
規
律
ー
ー
ー
よ
り
、
此
時
代
を
経
済
的
思
惟
の
図
家
経
済
一
次
さ
呼
ぶ
の
が
、
般
、ノ
A
7
細
黙
に
於
て
少
な
か
ら
，
さ
る
相
異
あ
り
ど
は
一
古
ヘ
、
最
も
よ
く
本
質
に
燭
れ
る
や
う
に
忠
ふ
』
ご
印
、
。
